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Ayurvedic Practice 
Ayurveda is an ancient Indian system of medicine that has developed and flourished at least since the 
time of the fourth Veda, Atharva-Veda. In fact, the sway of Ayurveda, literally, the “scripture of 
longevity” has been such on the mind of the populace that it has sometimes been called the fifth Veda. 
It is often thought of as a “holistic” system of medicine that brings into balance the three vital 
components of the body through the use of herbs and specific dietary practices. Scholars have pointed 
out that Ayurveda was so developed even in the ancient times that one can find references to surgery 
within it, referred to as “Shalya Chikitsa.” Not many Ayurvedic doctors practice Shalya Chikitsa now, 
for that part of medicine has been taken over by modern medicine and hospital based surgery. 
However, the principles of Ayurveda are still recognized to be universally applicable and therefore, 
very popular in India and the Indian diaspora. There are many reputed indigenous pharmaceutical 
companies that produce Ayurvedic medicine for sale all over the world. 
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Hindi Transcription
हां जी, श्रीमान जी, ये देखो, करंज ह.ै.. ये दवाईयों में बहुत काम आता ह.ै.. जैसे, ये इसके अंदर जो बीज िनकलते हैं, इस 
बीज को छीलकर इसके अंदर से िगरी िनकाल ली जाती ह.ै.. िगरी िनकालने के बाद में इसको कूट-पीस के इसका चूरण 
तैयार कर ले... एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को खाण ेसे, एक महीना तक खाणे से, ये बवासीर को और जी शूगर 
को िबलु्कल खतम कर देता ह.ै.. और बुखार में भी बहुत काम आत्ता ह.ै.. इसके जो पत्ते हैं, इसको, पत्ते, इस पत्ते की गोभ 
को काली िमचर् के साथ पीस कर, िघस कर पीने से, ठंडाई की तरह रगड़कर पीने से बुखार को िबलु्कल खतम कर देत्ता 





Is used, is useful काम आता है
Peeled छीलकर
Having pulverized and ground कूट-पीस के
Seed िगरी
One spoon in the morning एक चम्मच सुबह
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Hindi Questions
1. करजं की औषिध िकस काम में आती ह?ै 
1 कैं सर में 
2 पेट ददर् में 
3 जुकाम में 
4 बवासीर में 
2. बवासीर और शुगर में करजं के 
1 पत्ते काम आते हैं 
2 बीज काम आते हैं 
3 छाल काम आती ह ै
4 पत्ते की गोभ काम आती ह ै
3. बुख़ार में करजं के 
1 पत्ते काम आते हैं 
2 बीज काम आते हैं 
3 छाल काम आती ह ै
4 पत्ते की गोभ काम आती ह ै
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﺷرﯾﻣﺎن ﺟﯽ، ﯾہ دﯾﮑﮭو، ﮐرﻧﺞ ﮨﮯ۔۔۔ ﯾہ دواﺋﯾوں ﻣﯾں ﺑﮩت ﮐﺎم آﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺟﯾﺳﮯ، ﯾہ اس ﮐﮯ اﻧدر ﺟو ﺑﯾﺞ ﻧﮑﻠﺗﮯ
 ﮨﯾں، اس ﺑﯾﺞ ﮐو ﭼﮭﯾل ﮐر اس ﮐﮯ اﻧدر ﺳﮯ ﮔری ﻧﮑﺎﻟﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﮔﯾری ﻧﮑﺎﻟﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﯾں اس ﮐو ﮐوٹ ﭘﯾس ﮐﮯ
 اس ﮐﺎ ﭼورن ﺗّﯾﺎر ﮐر ﻟﮯ۔۔۔ اﯾﮏ ﭼّﻣﭻ ﺻﺑﺢ، اﯾﮏ ﭼّﻣﭻ ﺷﺎم ﮐو ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ، اﯾﮏ ﻣﮩﯾﻧہ ﺗﮏ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ، ﯾہ ﺑواﺳﯾر ﮐو
 اور ﺟﯽ ﺷوﮔر ﮐو ﺑﺎﻟﮑل ﺧﺗم ﮐر دﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺑﺧﺎر ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﺑﮩت ﮐﺎم آﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐﮯ ﺟو ﭘّﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﮐو، ﭘّﺗﮯ، اس
 ﭘّﺗﮯ ﮐﯽ ﮔوﺑﮭ ﮐو ﮐﺎﻟﯽ ﻣرچ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﯾس ﮐر، ﮔﮭس ﮐر ﭘﯾﻧﮯ ﺳﮯ، ﭨﮭﻧڈاﺋﯽ ﮐﯽ طرح رﮔڑ ﮐر ﭘﯾﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺧﺎر ﮐو ﺑﺎﻟﮑل
 ﺧﺗم ﮐر دﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﺧﺎر ﻣﯾں اور ﺷوﮔر ﻣﯾں اور ﺑواﺳﯾر ﻣﯾں ﮨﻣﺎری آزﻣﺎﺋش ﺷدا، ﮔﺎرﻧﭨﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﮑّﯽ اوﺷدھﯽ ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔




ﮐﺎم آﺗﺎ ﮨﮯ lufesu si ,desu sI
ﭼﮭﯾل ﮐر deleeP
ﮐوٹ ﭘﯾس ﮐﮯ dnuorg dna dezirevlup gnivaH
ﮔری deeS
اﯾﮏ ﭼّﻣﭻ ﺻﺑﺢ gninrom eht ni noops enO
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  ﺑواﺳﯾر اور ﺷوﮔر ﻣﯾں ﮐرﻧﺟﺎ ﮐﮯ
  ﭘّﺗﮯ ﮐﺎم آﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ﺑﯾﺞ ﮐﺎم آﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ﭼﮭﺎل ﮐﺎم آﺗﯽ ﮨﮯ 3
  ﭘّﺗﮯ ﮐﯽ ﮔوﺑﮭ ﮐﺎم آﺗﯽ ﮨﮯ 4
  ﺑﺧﺎر ﻣﯾں ﮐرﻧﺟﺎ ﮐﮯ
  ﮔﺑﺗﮯ ﮐﺎم آﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ﺑﯾﺞ ﮐﺎم آﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ﺟﭼﮭﺎل ﮐﺎم آﺗﯽ ﮨﮯ 3
  ﭘّﺗﮯ ﮐﯽ ﮔوﺑﮭ ﮐﺎم آﺗﯽ ﮨﮯ 4
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